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　Products recently need better and more complex technologies than they used to. In 
addition, companies can not afford to research and develop new technologies or scientific 
theories because companies face ﬁerce competition. Therefore they need to collaborate with 
other organizations, including not only other companies but research institutes. However, the 
collaborations have costs to take over boundaries of organizations.
　This paper reveals which categories of technologies Japanese companies tend to collaborate 
in, and the productivity of inventors in organizations. The following facts were obtained.
　（1） The highest ratios of joint applications between companiess and research institutes are in 
“chemistry and metallurgy”，“commodities” and “physics” in that order. （2） Companies tends 
to choose research institutes as joint-applicants instead of other companies over collaborating 
with other companies. （3） The experience of inventors’ joint-applications between companies 
does not aﬀect inventors’ productivity, but the experience between companies and research 
institutes does aﬀect their productivity. （4） In a ﬁeld where inter-organizational joint inventions 
provide some advantages to inventors, inventors’ experience of inter-organizational joint-
inventions tends to their acquisition of experience.
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A 生活必需品 472,569 372,906 3,638 24,587 1,320 183 0.051 99,000 39,371 305
B 運輸 912,580 824,712 3,424 63,074 1,233 92 0.019 89,382 45,914 239
C 化学・冶金 478,051 410,845 9,539 30,571 3,000 445 0.088 42,748 20,174 323
D 繊維・紙 64,584 56,419 179 4,395 72 ３ 0.016 9,895 5,330 52
E 固定構造物 223,161 198,561 588 27,001 383 12 0.014 39,326 22,320 123
F  機械工学・照明・
加熱・武器・爆破 433,326 393,556 796 30,917 330 19 0.011 36,420 18,293 153
G 物理学 1,211,040 1,111,773 7,631 60,877 2,513 217 0.040 69,630 34,950 356
H 電気 1,115,454 1,034,106 5,174 61,908 2,136 159 0.033 39,287 19,029 254

















できる。この結果を見るとセクション C 化学・冶金が特に高く，A 生活必需品，G 物理
学が続く。この結果は，どのような特許がより多くの論文を引用するかの傾向を分析した
先行研究［６］において，C，A，G のセクションの特許が高い引用件数を示したことと










































⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸
重要度 正規化重要度
セクション 産→学 学→産 産→学 学→産
A 6.930 0.056 1.682 0.654
B 3.755 0.070 0.911 0.816
C 6.129 0.108 1.487 1.263
D 1.679 0.234 0.407 2.740
E 2.574 0.176 0.625 2.058
F 1.276 0.145 0.310 1.700
G 4.053 0.118 0.983 1.380
H 2.585 0.179 0.627 2.098





































A 生活必需品 365,361 178,607 6,727 8.30 2.11
B 運輸 687,856 489,990 4,981 8.70 3.63
C 化学・冶金 494,271 265,662 13,594 9.00 2.59
D 繊維・紙 54,835 33,625 278 10.71 5.82
E 固定構造物 178,253 129,594 820 6.76 2.25
F 機械工学・照明・加熱・武器・爆破 301,329 218,877 1,344 9.98 3.29
G 物理学 814,167 583,856 10,837 8.39 2.67
H 電気 708,419 512,572 6,948 8.77 3.07
























































































A 420,990 1,473 1,294 650 9.657 11.905 3.308 3.065 8.520 4.114
B 120,866 1,817 1,258 326 9.281 13.807 4.705 4.995 8.685 5.543
C 72,297 3,368 2,864 1,580 10.545 13.577 4.171 4.119 9.159 4.528
D 8,231 104 64 10 10.559 17.029 7.047 25.400 9.458 5.666
E 55,404 844 350 56 6.705 8.767 2.566 1.923 6.316 4.393
F 54,803 530 375 77 11.474 13.896 4.040 4.051 10.909 5.909
G 106,905 3,283 2,637 792 9.357 13.754 3.869 3.491 8.923 5.482
H 99,372 2,505 1,957 545 10.036 19.084 4.308 5.006 9.840 5.684


































A 生活必需品 4.773 1.294 2.071
B 運輸 10.210 1.327 1.567
C 化学・冶金 11.183 0.967 2.023
D 繊維・紙 6.527 1.178 1.669
E 固定構造物 5.675 1.252 1.438
F 機械工学・照明・加熱・武器・爆破 11.898 1.438 1.846
G 物理学 17.393 1.487 1.628
H 電気 28.392 1.575 1.731




える効果が最も高いのはセクション A，最も低いのはセクション E である。
　２列目，３列目のデータから，この A と E の差に対する検討ができる。２列目は出願
人つまり組織が出す特許の数であるが，セクション A と E にはそれほど差がない。また
３列目のデータは，発明者が出す特許の数であるが，セクション A と E の差はここでも



































者が組織を越えてつながった発明者の数である。この図１ではセクション A と E につい
て示されている。生産性が高い領域では激しく平均次数が変化しているが，これは高い生
産性の発明者の数自体が少なく，個体差がそのまま出てしまっているためである。
　図１からわかるようにセクション A と E どちらについても，生産性が増えるにつれて
平均次数（組織外共同発明者）が増えている。重要であるのはその傾きである。先述の仮
説は「組織間発明が有効な分野においては，高い生産性を得るために発明者が組織を越え
て協力する傾向が他の分野より強い。」であった。実際にセクション A と E で傾きの大き




























数）であり，両軸ともに対数表示である。これらはセクション A と E についての次数の




































［１］ R. Solow. Technical change and the aggregate production function. Review of Economics 
and Statistics, Vol. 39, No. 3, pp. 312‒320, 1957.





［５］ S. Tamada, Y. Naitou, F. Kodama, K. Gemba, and J. Suzuki. Significant difference of 
dependence upon scientiﬁc knowledge among diﬀerent technologies. Scientometrics, Vol. 
68, No. 2, pp. 289－302, 2006.
［６］ S. Tamada, F. Kodama, and K. Gemba. A study on science linkage of japanese patents; an 
analysis on patents in the ﬁeld of genetic technology by constructing a citation database. 
The Journal of Science Policy and Research Management, Vol. 17，No. 3/4，pp.222‒230, 
2002.




［９］ 西村吉雄．産学連携－「中央研究所の時代」を超えて－．日経 BP 社，2003．
407
